








　This article is a try to explain the concept of autopoiesis（auto-organization）through 
the self-schemata theory. Previous study in human biology, a cell adapt the 
environmental change is explain by autopoiesis phenomenon, but people’s adaptive 
process as in different circumstaces is not elucidated. So we try to explain the people’s 
adaptive process by the theory of self-schemata, and improved the autopoiesis in human 
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ガティブな情報よりも，有効に適用されやすいとされている（Hovland & Weiss, 1959）。
また更にその情報については，自己概念を有用で，より確固たるものとするための社会的
なフィードバックであることも実証されている（Snyder & Swann, 1978）。これらのこと
が，ヒトが自己概念の確立のために，自己証明のプロセスを通じてそういった社会的フィー
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